



Shortdate Prediction of Load Demand of Electrical Power Systems 
Hideo KOBAYASHI， Katsuhiro ICHIYANAGI 
In the first place exponential smoothing method is applied to the shortdate prediction of 
load of electrical power systems. 
This method is very simplificated using only one parameter a and takes not other factor， 
for example weather information， in consideration， so that this is not suitable for shortdate 
load forecasting， as be shown in our results. 
Secondly some many results are obtained by using multiplex regression model method 


























































































y(t十1，t) = y(t， t-1) +a{x(t) -y(t， t-1)} 
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十(l-a)肘工y(t-n，t 刊十1)}J2 (3) 
を考えて minI(a) を満足する a(O豆a孟1) をみいだ
すことができれば， ζれが最適平滑定数日oPt.であり，
この aopt.を用いて最適な予測を行なうことができる.












































































y(t+r，t) =ax(t) +a(1-a)x(t-1) +・-…
























:1. 2 ∞ 
MSE=τ壬7σ -2a~ßnR"，， (r+n) 










より βを求め，これより aoPt.が求まる (3).
(¥8)式および(13)式では a=Oである。)




































(3)式 I(a)=Cx(t+ 1) -y(t+1，t)J2の 1-a=β とお
いた変形式は，
M) 
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L，= )↓九一日 C1比三1_Wn- r.1w，i 
l. .J n=ー 1 ¥ ，j n~_:l- ーー/
-aC2(+忌肌-C2W1) 
叶ー土ふ帆，-R帆)
ーβ(+"会η T，)} (18) 
ここで L:総合負荷， W:リニヤーな関係で数量化し
た天気 T:気温， 日 C工 薄曇天候係数 aC2 曇天候
係数p 日R 雨天候関係， β 気温係数，K:曜日係数，
また各記号の Suffix.・+1，0， -1， 等は(0)・現在予組
日， (正)未来予想日， (負) 白過去を示す
C1 Wi 薄曇@高曇の時 I 
C2 lV;・曇・本曇の時 I 













n 2 -n? エ(L1- Lt') • = L.:eー→minimumより次の4元
i=-l z i=-li 
一次方程式なる条件を得る. (上式のL1は実績値，L/ 
は予測のための数式モテ、Jレでー ある)
日(L.:e.) -n -n -n -n -n 
でー--'ー ニOー → ( L.:B; 2)"，' + (L.:B; Ci)βr十aB;Di)γ'+(L.:B i E ;)0'二一(L.:A;B;) 
O"'Cエ i=-l i=-l iニ 1
日(L.:e.) -n -n -n ーη -n
一ーァユーニO一一.. (L.:B iCi)ぜ+(L.:C2)β'+ (L.:C; D i)r' + (L.:Ci E; )0' =ー (L.:Ai Ci) 。日C2 戸ー1 i=ー 1 i=-l i~-l {==1 I 同
百(L.:e.) -n -n -n -n -n 
一---'ー =0ー → (L.:B;D ;)"，' + (L.:Ci D i)βr十(L.:D;2)γF十(L.:D;Ei)δ，-一(L.:A;D;)
dOiR i=-l i=ー 1 i=ー 1 i=-l i=ー 1
日(L.:e.) -n -n -n -n -n 
一一τ ，ー =0ー → (L.:BiEi)"，'十(L.:CiEi)βf十(L.:DiEi)r'十(L.:Ei ')0'= -(L.: AiE;) 




\δ ロ~-1 I B;=(十三1C1同 -C1W1) CF(÷11C2Wn-c2Wェ)
Dt=142山一川 E;=住吉 Tn-TJ
¥οn=-l I i ¥ ，) n=ー 1 I 
及び"，'ニ"'Cエ β'=aC2 "1'二日R
この連立方程式ωを解くために表1の係数決定計算処理
表を作成し必要な A;，Bi' C;， Di， E;を求める.








1 -3 I i -3 、 1 "1 -3 、
L工'=-←L.:Ln-"'i'( --;;-L.: C1 Wn-C1 WェトβJト二-L.: c2 Wn-C2 W1) 。n=-l ¥ ，J n=-l I ¥ ，J D=ー 1 I 
"1;' (↓三 RWn-RWェ )-0;'(↓~ Tn-TJ 自由
¥ V D=ー 1 ¥οn=-l I 
3-2圃2 T社の方式において C1Wi， C2 Wi， R Wiを
M(= T max-T m;n)で修iE.
0修正の方法
さきのT社の方式において用いている C1Wi， C2 Wi， 
RW;を下表の如く天候につける重みを修正する.
(修正前) (修正後)
C1W;C2WiRW; CェW;c2Wi RW; 
快晴・晴 o 0 0 0 0 0 
薄曇・高曇 1 0 0 0.8or1.2 0 0 
曇・本曇 o 1 0 0 0.8or1.2 0 




ある日の M がMaより大きければ 0.81を使用す






























1 -3 I 1 -3 、 I 1 -3 ¥ 
L，'=十 Z ム~-æi"\一吉-_L.:， C1 Wn-c1 W，) βパナp，C2 Wn-C2 W，) .) n=-l 、u n=-l I ¥ U n=-l 
f "1 -3 、 I 1 -3 ¥ 
-'Yi"(一音-L.: RWn-RW，)-Oi"!-'5- L.: Tn-T，) 



























































表1 係数決定計算処理表〔その 1) 表2 予測計算処理表(その 1) 
電力系統の短期負荷予測 25 

















-ー 1 10 
10 
(M修正した場合j


























-O-M修正、 εtで修正 3.0% 
〉く M修正、 ftεfで(1喜正 2.9% 
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